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Abstract
The purpose of this paper is to look into the relationship between international politics and Filipino students 
who studied in Japan during the 1930s.  At that time, the Philippines was in the middle of a conflict between 
two empires: Japan and the United States.  In this context, Japan tried to use Filipino students as a means 
to improve its soft power in the Philippines.  In the first half of the decade, about 30 Filipinos were living 
mainly in Tokyo, with the majority of them studying at medical schools, in particular The Jikei University 
School of Medicine, Tokyo, which offered classes in English.  But not all Japanese people welcomed  Filipinos 
with many heavily prejudiced against them.  In the mid-30s Japan set up new institutions to attract more 
international students but the number of Filipino students decreased gradually in the late 1930s because 
the fear of Japanese imperialism had spread in the Philippines.  This paper contextualizes these historical 
developments to show the deep connections between foreign students and the international politics of 
imperialism adopted by Japan in its attempts to obtain hegemony before the Pacific War.











































































































［読売新聞 1933年7月26日］，約25名［朝日新聞 1933年7月27日］，23名［朝日新聞 1934年8月17日］，
30余名［朝日新聞 1935年 11月 16日］，といった数字が見られる。












































































「不良外人一掃に　まづ比島留学生狩り」［読売新聞 1933年 6月 23日］
「また比島の留学生　ダンサー数名弄ぶ　不良外人に愈よ鉄槌」
［読売新聞 1933年 7月 20日］







た記述があり［読売新聞 1933年 7月 26日］，同時期の朝日新聞にも「まだ眼がさめぬ　日本


































































































ことを記す記事や［慈大愛宕新聞 1936年 4月 10日］，留学生の学位に関わる記事などが少な
いながらも書かれるようになった［慈大愛宕新聞 1938年 3月 20日］。留学生個人についても，
先述の水久保とタンフツコの結婚騒動の直後に，「感心なザバトヴセンテー君」という見出し































































大 学 名 1935年 1936年 1937年 1938年 1939年 合計
東京慈恵会医科大学 7 2 2 3 2 16
日本大学 1 3 5 9
桐生高等工業学校（現群馬大学工学部） 1 1 2 3 7
昭和医学専門学校（現昭和大学） 2 1 2 2 7
国際学友会（現日本学生支援機構） 5 5
水産講習所（現東京海洋大学） 2 1 2 5
日本飛行学校 3 1 1 5
セントジヨセフ・カレツヂ* 2 2 4
国際学院 1 2 3




日本歯科医学専門学校（現日本歯科大学） 1 1 2
日本陸軍士官学校 1 1 2
立教大学 1 1 2








無学籍 2 1 3






























































and Mail January 6, 1930］。1933年には，フィリピン・マニラに新設された「アフアプレ医学校」
による慈恵医大教授の招聘要請にあたって連絡窓口のような役割を果たしている。この提案は
実現しなかったとはいえ，日比の学術関係の一翼を担う位置に留学生が存在したことは，想起





留学生への日本社会からの支援に対して感謝の意を示している［朝日新聞 1935年 11月 16日;



















































Buenaventura, Steffi San.  1995.  Filipino Immigration to the United States.  In The Asian American Encyclopedia,












Jose, Lydia N. Yu.  2002.  Filipinos in Japan and Okinawa 1880s–1972.  Tokyo: Research Institute for the  Languages 











東京：日本経済新聞社．（原著 Nye, Joseph S. Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics.  New 




















1938年 5月 15号： 36–37．「比律賓協会主催比島人送別茶会」
The Japan Times and Mail
“Filipinos Celebrate Rizal Day in Tokyo,” January 6, 1930, 4.
『慈大愛宕新聞』
1933年 7月 5日，2．「フイリツピン　医学校の招請」
8月 1日，2．「話題」
1936年 4月 10日，1．「本学在学中の外国人特別生」
4．「卒業生氏名」
1937年 12月 5日，2．「感心なザバトヴセンテー君」
東南アジア研究　47巻 2号
226
1938年 3月 20日，2．「外国人卒業生には『MB』の称号を」
5月 1日，2．「蛍雪の功成つた比島立志伝三人男」
1939年 11月 1日，2．「慈大英語会　誕生十ヶ年を迎へて」
『マニラ新聞』
1942年 11月 5日，1．「新比島建設指導者としての日本人　本社主催座談会」
『読売新聞』
1933年 6月 23日，朝刊，7．「不良外人一掃に　まづ比島留学生狩り」
7月 20日，夕刊，2．「また比島の留学生　ダンサー数名弄ぶ　不良外人に愈よ鉄槌」
7月 22日，夕刊，2．「ヒ島人の乱行に　慈恵医大へ警告」
7月 26日，朝刊，7．「医学修業は名のみ　日本へエロの遠征」
9月 26日，夕刊，2．「不良留学生　比島に送還」
1936年 6月 27日，朝刊，7．「水久保澄子さんが“国際花嫁”」
